e-Learning 英語教育の効果測定に関する一考察 by 橘田 布佐子 et al.
―　　―101
Abstract
The present study investigated the effect of an English e-learning program.  We utilized 
e-learning material focused on TOEIC Listening & Reading through the first semester, 2017.  We 
adopted a blended learning approach which offered e-learning, pair（group）work and English 
lessons in one class.  A pretest and posttest were conducted to investigate the learners' 
improvement. The total scores, the listening part scores, and the reading part scores improved. 
There were statistically significant differences between the total scores and the listening part 
scores of the pretest and posttest.  An interview was held to confirm learners' consciousness of 
improvement, and views on the blended learning approach.  With blended learning, learners 
were able to improve English skills.
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見てみると、TOEIC® と IELTS は紙ベースの
試験であるのに対して、TOEFL® はいち早く
コ ン ピ ュ ー タ 上 の 試 験 を 実 施 し て い る。
『TOEFL iBT® テストスコア利用実態調査報告
書　2015年版』によれば、現在実施されている
TOEFL® テストには、TOEFL® PBT テスト




















































































































































　 本 研 究 で は ALC NetAcademy Next の 


















　 使 用 し た ALC NetAcademy Next の
『TOEIC® L & R テスト突破コース（500点）』


































































































ニングパートでは、Part １, Part ４の平均正





































合計 Listening Reading Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5 Part 6 Part 7 
事前事後 
テストの差(%) 
9.56 15.78 3.34 44.45 6.55 17.47 14.43 -0.01 1.38 5.76 
正解率増加 
最大変動率(%) 
18.00 36.00 20.00 100.00 36.30 57.20 53.30 20.00 50.00 25.90 
正解率減少 
最大変動率(%) 
-2.00 2.00 -10.00 0.00 0.00 4.70 0.00 -46.70 -25.00 -11.10 
正解率増加 
学生割合(%)





られる。本研究で使用した ALC NetAcademy 



































































準５% で両側検定の t 検定を行った。総合正解




果は、t（17）＝8.309，p ＜ .05で あり，指導の前
後の正解率の差は有意であることがわかった。
同様にリーディング正解率の検定を行ったとこ
































































































本 研 究 で 使 用 し た e-learning 教 材 は ALC 
NetAcademy Next の『 TOEIC® L & R 突破
コース（500点）』であったが、この学生の入学
当初のプレースメントテストの結果は大変良く、





９ 要 因 の な か に 適 切 で な い レ ベ ル が あ る 
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